












Examining ‘World Uchinanchu’ Discourse「世界のウチナーンチュ」言説の批判的検証」という講演があった。


























































































































　また「オキナワン」という意識を説明しようとすると度々 “Uchinanchu at heart”という表現が使われる。オ
キナワン 1世や 2世は先述したように、プランテーションという共通の基盤から成る “Uchinanchu at heart”で
あろう。では現在のオキナワン、つまり、プランテーション時代を知らない世代にとってウチナンチュである
ことはどういうことなのか。彼らにとっての “Uchinanchu at heart” の基盤はどこにあるのか。二つの世代にま


































かったであろう。『Plantation Boy』という 1冊の著書がある。ハワイで実際に生まれ育った日系 2世の人生を
もとに綴られた四部作の小説の中の 1冊で、オキナワンの女性と付き合い、結婚することが当時、如何に稀な
ことであったかを記している。
Late in’40 I started dating Fujie Nakama. Most high school girls acted haolefied and didn’t date us “cane-top 
college” guys, but then most naichi guys didn’t go steady with Okinawan girls. The naichi parents from the main 
islands of Japan looked down on the Okinawans, Filipinos, haoles, and everybody else (Murayama :8).
　また「ジャパニーズ」と「オキナワン」の境界線はプランテーションの外でも存在していた。以下は




During my younger years when I was in grammar school, the Naichi children used to poke fun at the Okinawan 
children. Whenever there was any disagreement between the Naichi and the Okinawan children, the Naichi 
children usually came up with this jeering phrase, “Okinawa ken ken, buta kau kau (Okinawans eat pigs).” The 
“kau kau” is adopted from the Hawaiian meaning “eat”. Obviously the phrase had a “degrading” meaning I did not 
catch. Nevertheless, we felt “ashamed” when the phrase was hurled at us (p.130).
Naichi student 1:
A friend of mine fumed with anger one evening when he read in the paper about an Okinawan family changing 
their last name to a Naichi name that corresponded with his. I also know of a person whose last name is ________ 








































　Okinawan people smart in business, boy. They shinbo (pinch their pennies) and seiko suru (attain success). 
There was an Okinawan lady who lived next to us. She was rich. Instead of giving the slop to the pig man, she 
raised ducks and gave the slop to them. That stink up the whole neighborhood.
　A Naichi food caterer told me that she would not admit even one Okinawan into her group because once she did 
that, the Okinawan lady would learn fast and bring in other Okinawans, and drive her out of the job.
　When talking to a Naichi lady, I found out a few things about how Okinawans did things in the restaurant 
business. “The Okinawans have driven the Naichi out of the restaurant business because they have all the food 
from the Okinawan farmers.” A Naichi friend said, “Naichi people no more group feeling like Okinawans. Naichi 
only care for themselves.” Yeah, Okinawans smart boy  (Uchinanchu, p.135-136).

























　Hawaii United Okinawa Association（旧：United Okinawan Association of Hawaii）は 1951年に確立し、ハワイ
のオキナワンの為の組織となった。この組織の目的のひとつに「オキナワンの文化を振興、保存、継承する」1
とあるように、様々なかたちで取り組んできた。その代表例がオキナワン・フェスティバルである。このオキ
ナワン・フェスティバルについては後述するが、オキナワンは、Hawaii United Okinawa Association（以下：
1　 To Our Issei: Our Heartfelt Gratitude : Okage Sama De 2000 : Bridging a Century of Uchinanchu Aloha. Honolulu, Hawaii: Okinawan 





The basic units of the Okinawan community are the locality clubs bearing the names of the native localities of 
Okinawa from which the immigrants came. They represent Son or village, Cho or town, Shi or city, and Aza, 
which is the smallest administrative area unit within a Son, Cho, or Shi. There are 45 of these locality clubs on the 
island of Oahu. Data presented below are based upon a survey conducted during 1963 and 1964, in which 43 of 
the 45 participated. Two of the 43 were Azajin-kai, 19 were Sonjin-kai, 3 were Chojin-kai, 4 were Shijin-kai, 13 
were Doshi-kai, and two were simply identiﬁed by the term club, to suit the Nisei members (Uchinanchu, p.285).






























3　 Sakihara, Mitsugu, and Stewart Curry. Okinawan-English Wordbook: A Short Lexicon of the Okinawan Language with English 
Deﬁnitions and Japanese Cognates. Honolulu: U of Hawai‘i, 2006. Print.















3“Uchinanchu at heart” の捉え方の違い
　ウェスリー・ウエウンテンは講演の中で、糸数慶子の言葉と「てぃんさぬぐ花」の一節に共通して「心」と
いう言葉が使われていると指摘した。ハワイのオキナワンは “Uchinanchu at heart”という表現を使っている。2
世、3世、4世は強いオキナワン・アイデンティティを持っており、その強い意識は、共通の「心」が根本に
あるのだろう。しかし「１、プランテーションからみる境界線」と「2．変わりゆく芸能の境界線」でみてき
たように、アイデンティティの発生の要因が異なる。つまり “Uchinanchu at heart”という思想も、プランテー
ション時代と現在は捉え方に違いがあると考える。
































































ンを媒介とした “Uchinanchu at heart”と、芸能を媒介とした “Uchinanchu at heart”は、アイデンティティ形成に
違いがある、ということである。
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